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الفطزة وعالقتها بأدوات املعزفة واإلدراك
 دراسة مقارنة-د" .حممد نبين" طاهز العمزي*
تاريخ قبول البحث1227/8/21 :م

تاريخ وصول البحث1227/7/21 :م

ممخص

يتحدث ىذا الموضوع عف مسألة شغمت الفكر اإلسالمي فترة مف الزمف ،وما ت ازؿ تتردد بيف حيف

وآخر عمى صفحات الكتب وبيف المتدينيف عمى األخص وىي مسألة الفطرة ىؿ ىي اإلسالـ أـ شيء

غير اإلسالـ؟ وفي ىذا البحث أسعى لبياف مفيوميا وعالقتيا بأدوات المعرفة الحسية والعقمية ،ومدى

أف الفطرة ىي اإلسالـ ،أو أنيا شيء غير ذلؾ .ومدى عالقتيا بالحنيفية وبالحس والعقؿ
صدؽ مقولة ّ
وباإلسالـ.
وبعد البحث والمقارنة ،وجد الباحث أنو ليس بيف الفطرة وأدوات المعرفة أي عالقة بؿ ىي ىيئة

قابمة لما ُيمقى فييا ،كما أنيا ليست عمماً وال طريقاً لمعمـ.
الكممات المفتاحية :الفطرة ،أدوات ،المعرفة.

Abstract
This paper discusses one of the issues with which the Islamic thought has been busy for
some time, especially by those who are interested in religious matters. It is the question
whether what is meant by instinct is Islam or something else. Therefore, this research
discusses its concept, relation with means of knowledge whether they are material or
immaterial, it also discusses the claim that instinct is Islam, and its relation to the original
status of religion, reason and the religion of Islam.
After investigation and comparison, the research concludes that instinct has no relation
with means of knowledge. Also, instinct is not science or a way of science. Instinct is
something that accepts what is placed in it.

املقدمة:
فييف ،ومرسؿ الرسؿ لإلنس والجف مبشريف ومنذريف،
فييف ومف ّ
الحمد هلل رب العالميف ،فاطر السماوات واألرض وما ّ
ومتوعديف ،والصالة والسالـ عمى حبيبنا محمد ،وعمى آلو ومف تبعو إلى يوـ الديف ،وبعد؛
واعديف
ّ

أف اإلنساف مخموؽ عمى الفطرة ،متصؼ بصفات امتاز بيا عف غيره مف المخموقات،
فإف مف بدىيات العقيدة اإلسالمية ّ
ّ
فقد خمقو اهلل ال يعمـ شيئاً ،ووىبو مف النعـ التي ال تحصى نعمتي المعرفة واإلدراؾ ،وجعؿ أدواتيما السمع والبصر والفؤاد،

ليكوف بعد ذلؾ مسؤوالً عف أعمالو وأقوالو ،واذا كانت خمقة اإلنساف في بادئ أمره تتسـ بعدـ المعرفة ثـ أعطاه اهلل ما جعمو

عارفاً ومدركاً مف أدوات المعرفة واإلدراؾ ما جعمو عارفاً مدركاً ،فبماذا أصبح عارفاً ومدركاً؟ أبالحواس ،أـ بالعقؿ ،أـ بالفطرة،
أـ بغير ذلؾ؟

* أستاذ مشارؾ ،قسـ أصوؿ الديف ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.

اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (1431 ،)1ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 447
1

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 1, Art. 19
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واذا كانت الفطرة أحد مكونات الكينونة اإلنسانية :فما دورىا ،وما عالقتيا بالمعرفة أو بأدواتيا؟ ومف أجؿ تجمية حقيقة
الفطرة وعالقاتيا المتعددة بحقيقة اإلنساف ،ارتأيت أف أكتب ىذا البحث ووسمتو ب ػ ػ" :الفطرة ،وعالقتيا بأدوات المعرفة
دت لو بما يأتي:
واإلدراؾ دراسة تحميمية مقارنة" وميّ ُ
ال :إشكالية البحح:
أو ً

وتبدو إشكالية البحث مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:



ما الفطرة؟



ما عالقتيا بكينونة اإلنساف؟



ما عالقتيا بطرؽ المعرفة؟



ما عالقتيا باإلسالـ؟

ثاني ًا :أهمية هذا البحح:

وتتمخص في النقاط اآلتية:



الكشؼ عف طبيعة الفطرة.



تحديد عالقة الفطرة بأدوات المعرفة.



تحديد عالقتيا بالكينونة اإلنسانية.



تحديد عالقتيا باإلسالـ.
وقد امتألت خزانة المعرفة اإلسالمية بالموضوعات المتعددة عف الفطرة ،وبحثيا مف خالؿ اآليات القرآنية واألحاديث

النبوية ،ولكف معظـ ىذه الموضوعات المطروحة خمت مف بحثيا معر ّفياً ،بؿ أغمب ما كتب فييا وعنيا يتمخص في أنو مف
خالليا يعرؼ اإلنساف ربو ،بؿ ىي اإلسالـ نفسو عند جماعة مف العمماء ،وىي غير ذلؾ عند جماعة آخريف ،فجاء ىذا
البحث؛ لتحقيؽ موقعيا في الكينونة اإلنسانية؛ وبياف القوؿ فييا.
ثالج ًا :خطة البحح:

وجاءت خطة البحث بتمييد وثالثة مباحث عمى النحو اآلتي:

التمهيد :تعريف الفطرة لغة واصطالحاً.

أوالً :الفطرة وعالقتيا بالمعرفة؛ وفيو الفروع اآلتية:
ٔ .بياف المقصود مف المعرفة.
ٕ .خصائص الفطرة.
ٖ .الفطرة وعالقتيا بالكينونة اإلنسانية.
ثانياً :الفطرة وأدوات المعرفة وفيو ثالثة فروع:
ٔ .الفطرة والحنيفية.
ٕ .الفطرة والعقؿ.
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ٖ .الفطرة والحواس.
ثالثاً :مناقشة القوؿ بأف الفطرة ىي اإلسالـ.
الخاتمة وتتضمن أهم نتائج البحث.

التمهيد:

الفطرة لغة :تكاد تجمع معجمات المغة عمى أف لمفطرة معاف متقاربة ،منيا الخمقة وىي األغمب عندىـ ،ومنيا الشؽ ،واالبتداء،
والجبمة ،والطبيعة والصبغة والديف(ٔ).

واذ ال نزاع عند العمماء في معنى الفطرة لغة ،وانما النزاع في المعنى االصطالحي ليا ،ومف ىنا جاء اختالفيـ فيما

سيتحدث الباحث عف مفيوـ الفطرة اصطالحًا عمى األغمب الشائع المراد لو.
ترتب عمى المعنى المراد عند كؿ واحد منيـ ،ولذا
ّ

الفطرة اصطالحاً :يقوؿ الراغب األصفياني في تعريؼ الفطرة" :وفطر اهلل الخمؽ وىو إيجاده الشيء وابداعو عمى ىيئة مترشحة
ط َر َّ
اس َعمَ ْي َها[الروـ ،]ٖٓ :فإشارة منو تعالى إلى ما فطر أي أبدع وركز
لفعؿ مف األفعاؿ ،فقولوِ  :ف ْط َر َت المَّ ِه الَِّتي فَ َ
الن َ
في الناس مف معرفتو تعالى ،وفطرة اهلل ىي ما ركز فيو مف قوتو عمى معرفة اإليماف"(ٕ).
وقريباً مف ىذا التعريؼ ما أورده الزمخشري في كتابو الفائؽ في غريب الحديث بقولو في شرح قوؿ اهلل تعالىِ  :ف ْطَر َت
المَّ ِه الَِّتي فَطََر َّ
متييئاً مستيدفاً لقبوؿ الحنيفية،
اس َعمَ ْي َها ..." والمعنى أنو يولد عمى نوع مف الجبمة؛ وىو فطرة اهلل وكونو ّ
الن َ
طوعاً ال إكراىاً ،وطبعاً ال تكمّفاً ،لو خمتو شياطيف الجف واإلنس"(ٖ).

متييئاً لإلسالـ"(ٗ).
أف معناه أف كؿ مولود يولد ّ
ويقوؿ اإلماـ النووي بعد أف يورد أقواؿ العمماء في مفيوـ الفطرة" :واألصح ّ

عمى أف الباحث يجد أف بعض العمماء اتجيوا اتجاىاً مغاي اًر لما سبؽ ،فقد ذىب اإلماـ الطبري إلى أف المقصود بالفطرة

ىو ديف اهلل ،وقد نقؿ ىذا المعنى عف كثير مف عمماء السمؼ مف المحدثيف والمفسريف(٘).

وقد وافقو في ىذا األمر كثير مف عمماء السمؼ قديماً وحديثاً منيـ اإلماـ البخاري ،إذ ّبوب باباً في كتاب التفسير مف
صحيحو بعنواف "ال تبديؿ لخمؽ اهلل" أي :لديف اهلل ،والفطرة :ىي اإلسالـ(.)ٙ
طَر َّ
وذىب اإلماـ ابف كثير في تفسير قولو تعالى :فَأ َِق ْم َو ْج َه َك لِمد ِ
اس َعمَ ْي َها إلى
ِّين َحِنيفاً ِف ْ
طَر َت المَّ ِه الَِّتي فَ َ
الن َ
ما ذىب إليو اإلماـ الطبري فقاؿ" :فسدد وجيؾ واستمر عمى الديف الذي شرعو اهلل لؾ مف الحنيفية ممة إبراىيـ"(.)ٚ
مر بيـ مف شروحات لحديث
ويعتقد الباحث ّ
أف أغمب عمماء السمؼ ممف ق أر ليـ يقولوف بيذا الرأي مستنديف إلى ما ّ
يمجسانو كما تنتج البييمة بييمة جمعاء ىؿ
ينصرانو أو ّ
ييودانو أو ّ
الرسوؿ " :ما مف مولود إال يولد عمى الفطرة ،فأبواه ّ

المحدثيف" :المذىب
تحسوف فييا مف جدعاء" ثـ يقوؿ أبو ىريرة " :فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا"( .)ٛوأكتفي ىنا بقوؿ أحمد
َ
أصحيا وىو المعروؼ عند عامة السمؼ أىؿ العمـ بالتأويؿ"(.)ٜ
السادس :الفطرة اإلسالـ ،وىو أشير األقواؿ و ّ
ويقوؿ ابف رجب الحنبمي في شرحو ىذه الكممة" :يقوؿ اهلل  :خمقت عبادي حنفاء وفي رواية مسمميف فاجتالتيـ الشياطيف

التييؤ واالستعداد لو بالقوة"(ٓٔ).
وليس كذلؾ؛ فإف اهلل خمؽ بني آدـ وفطرىـ عمى قبوؿ اإلسالـ والميؿ إليو دوف غيره ،و ّ

ويقوؿ الشيخ الشعراوي" :الفطرة ىي الطبيعة التي أودعيا اهلل في تكوينؾ منذ خمؽ اهلل آدـ"(ٔٔ) ،وقد نقػ ػ ػؿ صاحب

التحرير والتنوير عف ابف عطية قولو" :قاؿ ابف عطية :والذي يعتمد عميو في تفسير ىذه المفظة أي الفطرة أنيا الخمقة والييئة

التي في نفس اإلنساف"(ٕٔ).

أف الفطرة في معانييا عمى األعـ األغمب ال تخرج عف معنييف
يخمص الباحث مف التعريفات السابقة لغة واصطالحاً إلى ّ
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الفطزة وعالقتها بأدوات املعزفة واإلدراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىما موضع بحثي وىما:
متييئاً لقبوليا.
األول :أف اإلنساف خمؽ عمى ىيئة قابمة لما يمقى فييا ّ
الثاني :بمعنى الديف أو الممة أو اإلسالـ .ومف ىنا أبدأ بحثي.
أوالً :الفطرة وعالقتها بالمعرفة:

القصد مف ىذا المبحث اإلجابة عف سؤاؿ ىو :ىؿ الفطرة نوع معرفة أـ ال؟ ولكي تكوف اإلجابة سميمة ودقيقة ال

بد مف بياف معنى المعرفة أوالً.
ٔ)

بيان المقصود بالمعرفة:



المعرفة لغة :ذكر أصحاب المعجمات معاني كثيرة لممعرفة اشتقاقاً مف الفعؿ عرؼ ،والذي أريده ىنا –اختصا اًر -ما

إذا ُع ِرؼ معنى الفطرة لغة واصطالحاً ،يرى الباحث أنيا عمى صمة وثيقة بالمعرفة اإلنسانية ولكف قبؿ أف نعرؼ
مدى صمتيا بالمعرفة اإلنسانية ،ال بد أف نعرؼ معنى المعرفة وأىميتيا في فكر المسمـ.
(ٖٔ)

يتعمؽ بموضوع البحث وىو ما يدؿ عمى عمـ خالؼ الجيؿُ ،يقاؿ" :عرفو يعرفو معرفة وعرفاناً وعرفو ...عممو"

.

ويشير الفيومي إلى معنى آخر لممعرفة فيقوؿ" :عرفتو( :عرفة)( ...وعرفانا) عممتو بحاسة مف الحواس الخمس والمعرفة

اسـ منو"(ٗٔ) .وتأتي المعرفة نقيض النكرة أي الجيؿ.

ويضادىا اإلنكار(٘ٔ)،
وتدبر،
ّ
ويشير صاحب كتاب التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ بأف المعرفة ىي إدراؾ الشيء بتف ّكر ّ
ونجد معمومة أخرى عند ابف فارس لممعرفة ىي ما يشير إلى السكوف والطمأنينة ويسوغ ىذا التعريؼ بقولو" :وىذا ما يدؿ

عمى ما قمناه مف سكونو إليو؛ ألف َم ْف أنكر شيئاً توحش منو ونبا عنو"(.)ٔٙ
طوؼ في معجمات المغة فإنو لف يجد-مما يمزمنا في ىذا البحث -أكثر مف ىذه المعاني،
ويعتقد الباحث أنو لو ّ

والالفت فييا أنيا تضمنت أمو اًر تيـ الباحث في الوصوؿ إلى ما يريد الوصوؿ إليو ،وىذه األمور ىي:


المحدثوف ،والمتكمموف.
ما دؿ عمى العمـ بخالؼ الجيؿ -وىذا مما ال يتفؽ عميو عمماء المغة ،والمفسروف ،و ّ



العمـ بالشيء عف طريؽ الحواس الخمسة.



وتدبر.
إدراؾ الشيء بتف ّكر ّ



وصؼ لحالة نفسية أو فكرية تنتج عف العمـ بالشيء وعدـ إنكاره.

وال أريد أف أبحث في الفروؽ بيف ىذه التعريفات المغوية لممعرفة ،ولكف ظاىر األمر أنيا مختمفة في معطياتيا اختالفاً

واضحاً ،سنشير إليو عند التعرض لممعاني التي نأخذىا اصطالحاً.

حي اًز واسعاً في الفكر اإلسالمي بجميع مذاىبو وفرقو ،وبالتالي
 المعرفة اصطالحاً :ال شؾ أف مفيوـ المعرفة أخذ ّ
ظري المذاىب والفرؽ ،وسينعكس ىذا االختالؼ عمى مفيوـ الفطرة.
فإف مصطمح المعرفة اختمؼ باختالؼ من ّ

لما كانت المعرفة تستعمؿ
عرؼ الراغب األصفياني المعرفة اصطالحاً بأنيا" :إدراؾ الشيء بتف ّكر ّ
وقد ّ
وتدبر ألثرهّ ...
المتوصؿ بو بتف ّكر"(.)ٔٚ
في العمـ القاصر
ّ
ومف التعريفات ما ذىب إليو الجرجاني بقولو" :المعرفة ما وضع ليدؿ عمى شيء بعينو وىي المضمرات واإلعالـ

()ٔٛ
عرفيا
الم ْح َدثيف مف ّ
والمبيمات  ...والمعرفة أيضاً إدراؾ الشيء عمى ما ىو عميو وىي مسبوقة بجيؿ خالؼ العمـ"  .ومف ُ
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()ٜٔ
عرفيا بأنيا" :إدراؾ األشياء
بأنيا" :العمـ الكسبي الخاص بالبسيط والجزئي والذي فيو إدراؾ
وتصور"  .ومنيـ مف ّ
ّ
وتصورىا"(ٕٓ) أو ىي" :ثمرة التقابؿ واالتصاؿ بيف ذات مدركة وموضوع مدرؾ"(ٕٔ).
ّ

ويمحظ في تعريفات المعرفة –اصطالحًا -أمراف :األوؿ :أنيا متقاربة األلفاظ الدالة عمى معنى متفؽ عميو بيف المعرفيف

وىي إدراؾ األشياء عمى ما ىي عميو.
ٕ)

أنها تقترب من المعاني المغوية من حيث المعنى المراد في موضوعي هذا.

يتسنى لمباحث أف يقوؿ" :إف المعرفة عممية مكتسبة يشترؾ في تحصيميا مدركات العقؿ واعماؿ الحواس" ،مف
وبيذا ّ
غير تفصيؿ ليا في المعنى وما يترتب عميو؛ ألف ذلؾ ليس مجالو ىنا .ولكف مف الميـ أف نحاوؿ فيـ عالقة الفطرة بالمعرفة،
وىؿ الفطرة طريؽ معرفة ،أـ أنيا ال عالقة ليا بتحقيؽ المعرفة؟ وال يتـ ذلؾ إال بمزيد مف التحقيؽ في مفيوـ الفطرة؟
ثانياً :خصائص الفطرة:
تميزىا عف غيرىا ،وتجعميا ذات طابع خاص ،وىيئة مستقمة في الكياف
أف لمفطرة خصائص ّ
ال بد ىنا أف ّ
نبيف ّ
اإلنساني وأىـ ىذه الخصائص:

َخَر َج ُكم ِّمن ُبطُ ِ
ش ْيئاً[النحؿ،]ٚٛ :
ون أ َّ
أوالً :الفطرة ليست عمماً ،والدليؿ عمى ذلؾ قوؿ اهلل َ  :والمَّ ُه أ ْ
ون َ
ُم َه ِات ُك ْم الَ تَ ْعمَ ُم َ
وىذا النفي اإلليي يقتضي التسميـ بأف المولود إذا وضعتو أمو ال يعمـ مف أمر حياتو شيئاً .يقوؿ ابف عادؿ في تفسير ىذه

اآلية" :والمعنى أف النفس اإلنسانية كانت في أوؿ الخمقة خالية عف المعارؼ والعموـ ثـ إف اهلل تعالى أعطاىا ىذه الحواس"(ٕٕ).

ويترتب عمى ىذا األمر أف الفطرة –ىنا -تشير إلى عدة أمور ،أوليا :ال تعني اإلسالـ مطمقاً .يقوؿ ابف تيمية" :واذا

قيؿ إنو ولد عمى فطرة اإلسالـ أو خمؽ حنيفاً ونحو ذلؾ ،فميس المراد بو أنو حيف خرج مف بطف أمو يعمـ ىذا الديف

ويريده"(ٖٕ) ،ويؤكد ىذا الرأي تمميذه ابف القيـ(ٕٗ) ،والى مثؿ ىذا المعنى ذىب الشيخ السعدي فقاؿ" :فيؿ ىذه األمور حصمت
اتفاقاً ،أـ استقؿ بعمميا ىذا المخموؽ الضعيؼ العاجز الذي خرج مف بطف أمو ال عمـ لو وال قدرة ،ثـ خمؽ لو ربو القدرة

وعممو ما يشاء تعميمو"(ٕ٘) ،ويقوؿ سيد قطب" :ومولد كؿ عالـ وكؿ باحث ،ومخرجو مف بطف أمو ال يعمـ شيئاً قريب قريب،

وما كسبو بعد ذلؾ مف عمـ ىبة مف اهلل بالقدر الذي أراده لمبشر"(.)ٕٙ

طَر َّ
اس َعمَ ْي َها[الروـ ]ٖٓ :حيث
وثانييا :إف الناس جميعًا متساووف في ىذه الفطرة لقولو تعالىِ  :ف ْطَر َت المَّ ِه الَِّتي فَ َ
الن َ
تقع (أؿ) في الناس؛ الستغراؽ جنسيـ ،أي :أف الفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا تشمميـ جميعيـ فمعنى فطر الناس أي
جبميـ وخمقيـ عمييا ،إذ اإلنساف يولد مفطو اًر عمى قبوؿ الحؽ ،وال تمييز بيف شخص وآخر ،يقوؿ البيضاوي في بياف معنى
طَر َّ
اس َعمَ ْي َها خمقيـ عمييا وىي قبوليـ لمحؽ وتمكنيـ مف إدراكو( .)ٕٚويقوؿ القرطبي في
قولو تعالىِ  :ف ْطَر َت المَّ ِه الَِّتي فَ َ
الن َ
تفسيرىا "أي ال تبديؿ ليا مف جية الخالؽ وال يجيء األمر عمى خالؼ ىذا الوجو"(.)ٕٛ
ثالثيا :إذا كانت الفطرة ليست عمماً ،وخمؽ اهلل الناس جميعًا متساوييف فييا ،فيي إذف جزء مف تكويف اإلنساف كبقية

أجزائو وليا وظيفة كبقية وظائؼ الجسـ ،ولكنيا وظيفة معنوية كالفطرة ،إذ ىي معنوية أيضاً.

رابعيا :يبدو أف وظيفة الفطرة مأخوذة مف تعريفيا ،فإذا عرفت الفطرة بأنيا نوع مف الخمقة أو الجبمة عمى ىيئة قابمة

ألف يمقى فييا فعؿ مف األفعاؿ ،فوظيفتيا إذف استقباؿ ما يمقى إلييا مف فكر .يؤيد ذلؾ حديث الرسوؿ ..." :فأبواه ييودان ػو،
أو ينصرانو أو يمجسانو ."...
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الفطزة وعالقتها بأدوات املعزفة واإلدراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َخ َر َج ُك ْم ِم ْن ُبطُ ِ
ش ْي ًئا يتضمف ىذا
ون أ َّ
ومف البدىي أف أقوؿ :إف مقتضى قوؿ اهلل تعالىَ  :والمَّ ُه أ ْ
ون َ
ُم َه ِات ُك ْم َال تَ ْعمَ ُم َ
المعنى ،ثـ أعطى اهلل اإلنساف بعد ذلؾ أدوات المعرفة واإلرادة التي بيا يختار؛ فالمعرفة حسية كانت أـ عقمية وردت في
ون[النحؿ ،]ٚٛ :فالحسية طريقيا السمع واألبصار،
قولو سبحانوَ ... :و َج َع َل َل ُك ُم ا ْل َّ
ص َار َواألَفِْئ َدةَ َل َعمَّ ُك ْم تَ ْ
ش ُكُر َ
س ْم َع َواأل َْب َ
والعقمية طريقيا العقؿ المعبر عنو بالفؤاد ،يقوؿ صاحب التحرير والتنوير في تفسير ىذه اآلية" :تفسيره أنو أوجد فيكـ إدراؾ
السمع ،والبصر ،والعقؿ ،أي كونيا في الناس حتى بمغت مبمغ كماليا الذي ينتيي بيا إلى عمـ أشياء كثيرة كما دلت عميو

مقابمتو ال تعمموف شيئا"( ،)ٕٜولـ نجد لمفطرة دو اًر في ىذه المعرفة إال أف تكوف وحيًا وليست كذلؾ .يقوؿ ابف عجيبة في تفسيره
ليذه اآلية" :جياالً ،وجعؿ لكـ السمع :أي األسماع "واألبصار واألفئدة" أي :القموب فتكتسبوف بما تدركوف مف المحسوسات
العموـ البدييية ،ثـ تتمكنوف مف العموـ النظرية بالتفكر واالعتبار"(ٖٓ).

خامسيا :الفطرة ثابتة ال تتغير وال تتبدؿ ،فال يستطيع كائف مف كاف أف يقتمعيا مف النفس اإلنسانية أو أف يستبدليا
بغيرىا أو يغيرىا ،ذلؾ أنيا مف خمؽ اهلل الذي ال يتغير ،يقوؿ –سبحانوِ  :-ف ْطَر َت المَّ ِه الَِّتي فَطََر َّ
عمَ ْي َها[...الروـ:
اس َ
الن َ
ٖٓ] ،يقوؿ النسفي في تفسيره ليذه اآلية" :أي ما ينبغي أف تبدؿ تمؾ الفطرة أو تغير"(ٖٔ) ويقوؿ ابف بطاؿ في ىذا األمر:

"يعني ال تبديؿ لخمقتو عما خمقو عميو  ...فباف أف ىذه الفطرة ىي الخمقة األولى التي فطر الناس عمييا ال تبديؿ ليا"(ٕٖ) .ولكف
إذا كانت الفطرة ال تتغير وال تتبدؿ وىذا ُي ْش ِعر بالتناقض مع صدر الحديث المتحدث عف دور األبويف ،فكيؼ يمكف الجمع
بيف متناقضيف – في الظاىر -عمى ما يبدو؟
وقد ّبيف محمد صالح الغرسي ثبات الفطرة وعدـ تغيرىا بقولو" :وأقصى ما يستطيع أف يفعمو اإلنساف والنفس والشيطاف
بالنسبة إلى ىذه الفطرة أف يبقوىا كامنة ،أو أف يكمنوىا بعد ظيورىا ،وأف يضعوا دوف ظيورىا وظيور آثارىا عمى اإلنساف
العوائؽ والموانع مف الشبو والشكوؾ والغفمة عنيا ،وانيماؾ صاحبيا بالشيوات وحظوظ النفس ،وتعويده عمييا وعمى مالزمتيا،

فإف ىذه األمور مف شأنيا أف تعوؽ اإلنساف عف االستماع لصوت الفطرة واالنصياع لو"(ٖٖ) .وقد أشار القرطبي إلى لفتة في
ىذا األمر ،وىي أف التغيير ال يتـ مف جية اهلل سبحانو(ٖٗ).

الفطرة في أصميا –إذف -ال تتغير وال تتبدؿ ،وانما يعرض ليا ما يغطييا مف موارد الحواس والعقؿ والخوارج عنيا،

يشير إلى ذلؾ قوؿ الرسوؿ " :فأبواه ييودانو ،أو ينصرانو ،أو يمجسانو ،فإف كانا مسمميف فمسمـ"(ٖ٘) ،وزيادة جممة "فإف

كانا مسمميف فمسمـ" تنفي أف تكوف الفطرة ىي ٍ
اإلسالـ ،ألف الفطرة ال تتغير وال تتبدؿ ،فمو كانت اإلسالـ لما ذكرت ىذه
الجممة ،ىذا أوالً ،وثانياً :لما حصؿ في النفس اإلنسانية أو الفطرة تبديؿ وتغيير فال ييودية ،وال نصرانية ،وال مجوسية ،ولكف
انياً،
إنساف ييودياً ،وآخر
ىذه الممؿ جميعيا أثرت في الفطرة فطبعتيا بطابعيا التي ىي عميو فأصبح
مجوسياً ،وآخر نصر ّ
ّ
ٌ
وآخر مسمماً  ...وىكذا جرى االنحراؼ اإلنساني ليس بانحراؼ الفطرة ،ولكف بما ط أر عمييا مف طوارئ خارجة عنيا.
ثالثاً :الفطرة وعالقتها بالكينونة اإلنسانية:

خمؽ اهلل بني آدـ عمى طبيعة مف الحياة واحدة ،إذ مكوناتيـ واحدة ،وكما يقوؿ الرافعي" :وال تزاؿ طبيعة الحياة فييـ

واحدة ،فكؿ ما أمكف أف يرجع إلى النفس اإلنسانية ونظاميا فيو في أصمو وطبيعتو شيء واحد وجنس متميز ،وانما الذي
يتغير في اإلنساف مظاىر فكره ،إذ ىو يستمد ىذا الفكر مما يتقمب عميو مف الحوادث ،ومما يزيفو مف األمور .)ٖٙ("...واذا

كانت خمقة الناس جميعاً عمى طبيعة واحدة ال يختمؼ فييا إنساف عف آخر فما الذي يجعؿ الناس مختمفيف وما الذي يتفقوف
فيو مف أمور معنوية ال عالقة لمظاىر فييا؟ أىي الفطرة ،أـ الحواس أـ العقؿ أـ الوحي أـ غير ذلؾ؟
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َخَر َج ُكم ِّمن ُبطُ ِ
ون
نبيو  نجد الجواب الشافي؛ إذ يقوؿ اهلل تعالىَ  :والمَّ ُه أ ْ
عند الرجوع إلى كتاب اهلل تعالى وسنة ّ
ون[النحؿ ،]ٚٛ :ويقوؿ الرسوؿ  فيما يرويو
ش ْيئاً َو َج َع َل َل ُك ُم ا ْل َّ
أ َّ
ص َار َواألَفِْئ َدةَ لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
ون َ
ش ُكُر َ
ُم َه ِات ُك ْم الَ تَ ْعمَ ُم َ
س ْم َع َواأل َْب َ
أحممت
عف ربو تعالى ..." :واني خمقت عبادي حنفاء كميـ ،وانيـ أتتيـ الشياطيف فاجتالتيـ عند دينيـ وحرمت عمييـ ما
ُ
ليـ وأمرتيـ أف يشركوا بي ما لـ أنزؿ بو مف سمطاناً"( .)ٖٚويقوؿ " :ما مف مولود إال يولد عمى الفطرة فأبواه ييودانو

يمجسانو  .)ٖٛ("...وال بد ىنا أف نعرؼ معنى الحنيفية لمعرفة معنى قوؿ اهلل  حنفاء ،فإف المعنى المرادؼ
أو ينصرانو أو ّ
لمحنيفية الفطرة عند بعض العمماء(.)ٖٜ
فإف ىذا األمر مما يساعد عمى استجالء عالقة الفطرة بالمكونات اإلنسانية ،يقوؿ صاحب التمييد لما في الموطأ مف

المعاني واألسانيد (في شرحو لجممة "خمقت عبادي حنفاء) "يعني عمى استقامة وسالمة ... ،فكأنو واهلل أعمـ أراد الذيف خمصوا
مف اآلفات كميا ،والزيادات ،ومف المعاصي والطاعات فال طاعة منيـ وال معصية إذا لـ يعمموا بواحدة منيا"(ٓٗ).

وال يعني إيراد ىذه المعاني لكممة "حنفاء" أنيا ىي الوحيدة ،بؿ إف ىناؾ معاف أخرى تشير إلى أمر آخر ىو "اإلسالـ"

أو "الديف"(ٔٗ) ،ومف ذلؾ يشير كثير مف العمماء إلى ىذا المعنى مف مثؿ ما ذكره ابف حزـ بعد إيراد الحديث النبوي الشريؼ

أف الناس كميـ مولودوف عمى اإلسالـ"(ٖٗ) ،وىذا عمى معنى
"ما مف مولود يولد إال عمى الفطرة"(ٕٗ)،
ّ
"فصح بيذا كمو ضرورة ّ
(ٗٗ)
الم ْحدثيف إلى عامة السمؼ
ّ
أف الحنيفية ىي الفطرة وكقوؿ اإلماـ البخاري :إف الفطرة ىي اإلسالـ  .وقد نسب أحد الباحثيف ُ
ىذا القوؿ فقاؿ" :المذىب السادس :الفطرة اإلسالـ ،وىو أشير األقواؿ وأصحيا ،وىو المعروؼ عند عامة السمؼ مف أىؿ
العمـ بالتأويؿ"(٘ٗ).

وبياف عالقة الحنيفية بالفطرة يجد الباحث أف كؿ مف بحث في ىذا الموضوع أورد الحديثيف يستدؿ بأحدىما عمى

أف كال المفظيف بمعنى واحد .وقد
اآلخر وىما كما أشار إليو الباحث سابقًا "حديث الفطرة وحديث خمؽ العباد حنفاء" عمى ّ
أشار آنفاً إلى أف الحنيفية ليست ىي الفطرة ،وكؿ مف أورد المفظيف عمى أنيما مترادفاف فقد اجتيد في غير موضع االجتياد ما

داـ في األحاديث غنية عف ذلؾ ،وسيتحدث الباحث عف الحنيفية في مبحث الحؽ .فإف عالقة الفطرة بالكينونة اإلنسانية تبدو
لنا مف خالؿ الحديث عف خصائص الفطرة.
رابعاً :الفطرة وأدوات المعرفة:
)4

أف ىناؾ فروقاً بينيما؟
تع ّد الفطرة إحدى أدوات المعرفة أـ ّ
يتحدث ىذا البحث عف عالقة الفطرة بأدوات المعرفة ،وىؿ ُ
الفطرة والحنيفية:

()ٗٙ

الحنيفية :مشتقة مف حنؼ بمعنى ماؿ أو عدؿ

 ،وىذا المعنى ىنا بما ىو مجمع عميو ،ولكف ليس ىو المعنى الوحيد

لكممة "حنفاء" وانما ىو المقصود ىنا في ىذا البحث ،فنجد أف كثي اًر مف المعجمييف قديماً وحديثاً طبقوه عمى قوؿ اهلل تعالى:
ِ َّ ِ ِ
يم َحِنيفاً[األنعاـ ]ٔٙٔ :وغيرىا مف اآليات التي تتحدث عف الحنيفية أي ديف إبراىيـ  .ولذا نجد أف كممة
مم َة إ ْبَراه َ
الحنيفية تعني عند جميورىـ اإلسالـ أو الميؿ إليو( .)ٗٚويشير صاحب معجـ الفائؽ في غريب الحديث إلى قولو تعالى:

"فأقـ وجيؾ لمديف حنيفاً فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا  :"...فيقوؿ" :والمعنى أنو يولد عمى نوع مف الجبمة؛ وىو فطرة اهلل
متييئاً مستيدفاً لقبوؿ الحنيفية"(.)ٗٛ
وكونو ّ
أف الفطرة ليست ىي الحنيفية ،ولكنيـ اختمفوا بعد ذلؾ
وبالنظر في ىذه المعاني جميعيا نجد أف العمماء اتفقوا عمى ّ
في الحنيفية ىؿ ىي اإلسالـ ،أو الميؿ إلى اإلسالـ وترؾ الييودية ،أو النصرانية وغيرىما ،يقوؿ ابف األثير في شرح حديث
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الفطزة وعالقتها بأدوات املعزفة واإلدراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسوؿ  المروي عف ربو جؿ وعز" :خمقت عبادي حنفاء" أي طاىري األعضاء مف المعاصي ال أنو خمقيـ كميـ مسمميف؛
لقولو تعالىُ  :ه َو الَِّذي َخمَ َق ُك ْم فَ ِمن ُك ْم َك ِافٌر َو ِمن ُك ْم ُّم ْؤ ِم ٌن[التغابف .)ٜٗ("]ٕ :ولكف حديثاً لمنبي  ينقض ما ذكره ابف األثير،
"أحب األدياف إلى اهلل الحنيفية السمحة" عندما سألو ابف عباس  أي األدياف أحب إلى اهلل؟ قاؿ
فيقوؿ الرسوؿ :
ّ
"الحنيفية السمحة"(ٓ٘) .وقوؿ الرسوؿ " :واني إنما بعثت بالحنيفية السمحة"(ٔ٘).

وىذا ىو الرأي الغالب عند العمماء ،فالحنيفية ىي اإلسالـ ،واذا كانت الحنيفية ىي اإلسالـ فإف الفطرة كما قاؿ الزمخشري
متييئاً لقبوؿ اإلسالـ ،والفطرة ىي تمؾ الييئة أو الكيفية القابمة لإلسالـ.
وغيره مف العمماء :ىي كوف صاحبيا ّ
)4

الفطرة والعقل:

أورد بعض العمماء قديماً وحديثًا -وىـ قمة -أف الفطرة ىي العقؿ أو مبادئ العقؿ األولية ،يشير الزمخشري إلى ذلؾ

بقولو" :والمعنى أنو خمقيـ قابميف لمتوحيد وديف اإلسالـ ،غير نائيف عنو وال منكريف لو ،لكونو مجاوبًا لمعقؿ ،مساوقاً لمنظر
(ٕ٘)
عرؼ الصبغة بقولو" :الصبغة إشارة مف اهلل  إلى ما
الصحيح"  .وقد أشار الراغب األصفياني إلى ىذا األمر حيف ّ
أوجده في اإلنساف مف العقؿ المتميز بو عف البيائـ كالفطرة"(ٖ٘).

أف القمب (ويعني بو العقؿ) ليس ىو الفطرة،
ويذكر اإلماـ الغزالي في كتابو إحياء عموـ الديف أم اًر جدي اًر بالنظر ىو ّ
(ٗ٘)
باني شريؼ ،فارؽ جواىر العالـ بيذه الخاصية والشرؼ" .
بؿ ىو "بالفطرة صالحاً لمعرفة الحقائؽ؛ ألنو ٌ
أمر ر ّ

أف ىذا القمب "ألصؿ الفكرة صالح لقبوؿ آثار الممؾ ولقبوؿ آثار الشيطاف صالحاً متساوياً ،ليس يترّجح
ويشير إلى ّ
(٘٘)
أحدىما عمى اآلخر ،وانما يترجح أحد الجانبيف باتباع اليوى واالنكباب عمى الشيوات ،أو اإلعراض عنيا ومخالفتيا" .

مفصؿ ما يعتري اإلنساف مف حاالت تجعمو تارة مجاالً إلغواءات الشيطاف
ويبدو أف اإلماـ الغزالي ّ
تحدث بتحميؿ دقيؽ ّ
وتنطمس الفطرة السميمة تحت ظممات اليوى والشيوات ،فإذا َّ
كؼ القمب عنيا عادت الفطرة إلى أصؿ خمقتيا ،وأنارت كياف
اإلنساف بنور إليي.

وذكر الشيخ القاسمي في معنى الفطرة بقولو في تفسيره "ال تبديؿ لخمؽ اهلل" "أي :ال تغيير ألمر العقؿ الذي خمقو اهلل

لالستدالؿ"( .)٘ٙوذكر السعدي أيضاً في معنى الفطرة ..." :ووضع في عقوليـ حسنيا واستقباح غيرىا ،فإف جميع أحكاـ

الشرع الظاىرة والباطنة قد وضع اهلل في قموب الخمؽ كميـ الميؿ إلييا ،فوضع في قموبيـ محبة الحؽ وايثار الحؽ وىذا حقيقة
الفطرة ،ومف خرج عف ىذا األصؿ فمعارض عرض لفطرتو أفسدىا .)٘ٚ(...

والذي يبدو أف العالقة بيف العقؿ والفطرة ىي عالقة فطرية ،فالعقؿ ليس فطرة ،والفطرة ليست عقالً ،وانما خمؽ اهلل

أولية ،ىي الضرورات العقمية التي وضعيا اهلل في كؿ إنساف ،سواء أكاف كبي اًر أـ صغي اًر
اإلنساف مفطو اًر عمى مبادئ عقمية ّ
()٘ٛ
يقوؿ ابف تيمية ..." :فإف مبنى العقؿ عمى صحة الفطرة وسالمتيا"  .وىذه المعمومات الفطرية ىي التي تتأثر بالمفسدات
الخارجية ،أما إذا ما ُخمِّ َي بيف الفطرة وىذه المفسدات ،فإنيا تبقى عمى نقائيا وصفائيا قابمة إلدراؾ الحقائؽ.
يتبيف أف العالقة بيف الفطرة والعقؿ الغريزي أف مبادئ العقؿ فطرية ،جعميا اهلل مركوزة في النفس البشرية ،وىي ما
وبيذا ّ
يطمؽ عمييا األوليات أو البدىيات أو الضروريات ،ويذىب الزنيدي في وصؼ العالقة بيف الفطرة والعقؿ بأف ىذه المبادئ

تعني أف اهلل  خمقيا في النفس البشرية غير أنيا غير قائمة بالعقؿ عند الوالدة ،وانما توجد بوجود العقؿ وتكتمؿ باكتمالو ،وال
يعني ذلؾ أف مبادئ الديف تتمثؿ في عقوؿ البشر بالفطرة كتمثميا باألدلة العقمية والسمعية مف قرآف وسنة( ،)ٜ٘عمى أنو "ال

عبرة باإليماف الفطري في أحكاـ الدنيا(ٓ .)ٙوبالتالي فإف "الفطرة ميما كاف صفاؤىا ال تعدو أف تكوف مدخالً إنسانياً لإلسالـ،
وقاعدة يقيـ عمييا أحكامو ومف ثـ :فال يمكف أف تنفرد بإقامة الديف أو جزء منو حتى في جانبيا اإللجائي"(ٔ.)ٙ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حممد نبين" العمزي

وكيؼ تكوف الفطرة ىي العقؿ ،والعقؿ أحد أدوات المعرفة حيث وضع اهلل فيو المقدمات التي بيا يستطيع اإلنساف أف
يفكر ،وأف يحمؿ ويستنبط ،ويعطي نتائج ،وىؿ يمكف أف تكوف عموماً كامنة في النفس اإلنسانية يتدرج اإلنساف مف خالليا

إلى مراتب العموـ والمدركات اإلنسانية ،وىذا القوؿ يذكر بمقولة أفالطوف الفيمسوؼ اليوناني صاحب المدرسة المثالية التي

تبنت مبدأ "العمـ تذكر والجيؿ نسياف"(ٕ )ٙأو بقولو" :لست أعممكـ ما كنتـ تجيموف ،ولكف أذكركـ ما كنتـ تعمموف"(ٖ.)ٙ
نت
واهلل تعالى ذكر عف محمد  أنو ما كاف يدري ما الكتاب وال اإليماف َ وَك َذِل َك أ َْو َح ْيَنا إَِل ْي َك ُروحاً ِّم ْن أ َْم ِرَنا َما ُك َ
ِ
اب َوالَ ِ
ان[الشورى ،]ٕ٘ :فالفطرة وحدىا أو ىي والعقؿ معاً ال يستطيعاف التوصؿ بمفردىما إلى كثير مف العموـ
يم ُ
تَ ْد ِري َما اْلكتَ ُ
اإل َ
الغائبة عنيما ،ولو استطاعا لكاف ال ضرورة لموحي اإلليي وارساؿ الرسؿ.

)4

الفطرة والحواس:

فمسفياً ،فإف ذلؾ مما يطوؿ ،وليس لو عالقة في بحثي ىذا ،ولكف
ال أريد أف أبحث العالقة بيف الفطرة والحواس بحثاً
ّ
ال بد مف بياف عالقة الفطرة بالحواس إف كاف ثمة عالقة.
وأعني بالحواس ما ذىب إليو العرب مف تعريؼ ليا؛ "وحواس اإلنساف مشاعره الخمس( :السمع والبصر والشـ والذوؽ

والممس)"(ٗ .)ٙوالمحسوس ىو ما يدرؾ بالحواس جميعيا أو بأحدىا ،وىي مف طرؽ المعرفة التي تتسـ بالتجريبية بمعنى أنيا قد
تعيف عمى تعمـ ما يمكف أف تقع عميو في الشاىد ،وال عالقة ليا مطمقاً بالغائب.

واذا كانت الحواس ىي مصدر اإلدراؾ والمعرفة عند الحسييف ،فإف ذلؾ يعني أف ما عدا الحواس ال يؤدي إلى عمـ أو

ابتداء ،فإف الفرؽ شاسع ما بيف معطيات الظاىر المدركة
إدراؾ ،فمف بداىة القوؿ أف مف ال يؤمف بمبادئ فطرية ال يؤمف بالفطرة
ً

بالحواس وبيف المبادئ الفطرية المودعة في النفس اإلنسانية ،ولـ أجد أحداً مف عمماء المسمميف يقوؿ بعالقة ما بيف أدوات الحس
والفطرة إال في حاؿ طغياف المدركات الحسية وما ينتج عنيا عمى مبادئ الفطرة ،ومف ىنا ينشأ التغيير في الفطرة.

إف الفطرة تعني ضمف معانييا المعتبرة
فالحواس ليا دورىا في التأثير عمى الفطرة إيجاباً أو سمباً ،خي اًر أو ّاً
شر ،إذ ّ
السالمة واالستقامة ،وال تتغير أو تتبدؿ إال بعارض مف العوارض الخارجية ،أو بآفة مف اآلفات البشرية ،وكؿ ذلؾ عف
طريؽ الحواس ،فإذا ما عرض ليا ما يحجب سالمتيا ويؤثر في استقامتيا فإف طرقاً أخرى سميمة تعيد ليا بريقيا ونورىا

وسالمتيا؛ لتعود كما أنشأىا اهلل خالية مف الكدورات ومنزىة عف شوائب الحواس ومظاىرىا.

أف العقؿ قبؿ التجربة عبارة
أف الدارس لممذىب الحسي يدرؾ أف المعرفة
ّ
الحسية ىي المصدر الوحيد لممعرفة ،و ّ
وال ريب ّ
أف الحواس قسماف :ظاىرة وباطنة ،فالظاىرة تُعنى بإدراؾ األشياء الخارجية ،وتسمى إحساساً ،والباطنة
عف صفحة بيضاء ،و ّ
الحسية.
تأمالً ،ومف ِكال اإلدراكيف الباطف والظاىر تتكوف المعرفة
ّ
سمى ّ
تُعنى بإدراؾ األشياء الباطنة وتُ ّ
عمى أنو ينبغي اإلشارة إلى الفطرة واف كانت بعيدة عف مفيوـ اإلسالـ ،وليس بينيا وبيف أدوات اإلدراؾ الحسي أو
ىدي اهلل -حتى يأذف اهلل لو بسبب يجمو ىذه الموثات؛
عاماً في نفس اإلنساف –البعيد عف ِ
العقمي أي صمة ،إال أنيا "تبقى شعو اًر ّ
ٍ
بأف ىذا ىو ما كاف يبحث عنو وتتطمع
كاالطالع عمى الديف الذي جاء بو محمد  واالىتداء بو ،فيشعر
عندئذ شعو اًر ّ
فعمياً ّ
مدى مف الغريزة الدينية التي يتكمـ عنيا عمماء االجتماع ويؤكدوف
إليو نفسو ،وبيذا نعمـ ّ
أف ىذه النزعة الفطرية الدينية أبعد ً
اشتراؾ كؿ األجناس فييا ،وأصالتيا في النفوس"(٘.)ٙ
خامساً :مناقشة القائمين بأن الفطرة هي اإلسالم:

أشرت فيما أف الفطرة ليست ىي اإلسالـ ،وال الديف وال الممة ،وأنيا ممؾ الييئة القابمة ألف يمقى فييا ما ُيمقى.
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الفطزة وعالقتها بأدوات املعزفة واإلدراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومما يؤيد أف الفطرة ليست ىي اإلسالـ أو الديف عمومًا ،بؿ ىي الييئة القابمة أف ُيمقى فييا ما ُيمقى مف أحاديث كثيرة
ال تشير إلى ٍ
اإلسالـ وال إلى أركانو ،منيا باإلضافة إلى ما أوردتو سابقاً ما َّ
حدث بو رسوؿ اهلل  عندما أسري بو فقاؿ..." :

وأوتيت بإناءيف أحدىما لبف واآلخر فيو خمر فقيؿ لي خذ أييما شئت ،فأخذت المبف فشربتو فقيؿ لي ُىديت الفطرة أو أصبت
الفطرة ،)ٙٙ("...وىؿ يعقؿ أف يقاؿ لمرسوؿ " ىديت إلى اإلسالـ" وىؿ شرب المبف ىو اإلسالـ أو مف ٍ
اإلسالـ في شيء ،أفمف
لـ يشرب المبف فيو غير مسمـ؟! أو مف يشرب الخمر كافر؟! وقد كاف الخمر في بداية اإلسالـ مباحاً.

وحديث آخر رواه عدد كبير مف أصحاب الصحاح والسنف والمسانيد والمصنفات الحديثية يقوؿ فيو الرسوؿ " :خمس
()ٙٚ

مف الفطرة :الختاف ،واالستحداد ،ونتؼ اإلبط ،وتقميـ األظافر ،وقص الشارب"
بعض األحاديث أو جميعيا؟! أو ال يتـ ٍ
اإلسالـ إال بيا.

وفيؿ ىذه ىي اإلسالـ واحدتيا كما في

وحديث آخر يقوؿ فيو الرسوؿ " :كؿ مولود يولد عمى الفطرة حتى يعرب عنو لسانو فأبواه ييودانو ،أو ينصرانو"

()ٙٛ

ومعنى ىذا الحديث أننا ال نستطيع أف نحكـ عمى إنساف ما ال بإيماف وال بإسالـ إال بعد أف يظير عمى لسانو ما يحكـ
عميو بو ،يؤيد ذلؾ حديث آخر رواه اإلماـ أحمد بقولو" :حتى يعرب عنو لسانو ،فإذا أعرب عنو لسانو إما شاك اًر واما

()ٜٙ
عما في داخؿ اإلنساف؛ فمو كانت فطرة اإلنساف ىي اإلسالـ لما كفر
كفو اًر" والمساف كما ىو معموـ لذي األلباب معبر ّ
اإلنساف ،بؿ التساوي ىنا بيف الشكر والكفر يدؿ عمى أف اإلنساف إما أف يكوف شاك اًر واما أف يكوف كاف اًر ،وال ترجيح بيف

األمريف إال بمرجح ما ،وال مرجح ىنا.

وال أريد االستطراد في ىذا الموضوع ،بؿ الغاية أف أصؿ إلى أمر مقنع لي -عمى األقؿ -بأف اإلسالـ محاؿ أف يكوف
ىو الفطرة.
وأما ما ذىب إليو القائموف بأف اإلسالـ ىو الفطرة فميس عندىـ مف األحاديث ما يقوى لالستدالؿ بو أماـ قوة األحاديث

السابقة مف حيث الداللة السياقية والعقمية .يؤيد ذلؾ حديث رواه اإلماـ مسمـ يقوؿ" :ما مف مولود يولد إال وىو عمى الممة" وفي
(ٓ)ٚ

رواية "ليس مف مولود يولد ّإال عمى ىذه الفطرة حتى يعبر عنو لسانو "....

وقد مضى الكالـ عف الحديث األخير ىذا

وبياف المقصود مف تعبير المساف "إما شاك اًر واما كاف اًر" أما موضوع الممة فمبيـ ،فالييودية ممة ،والنصرانية ممة ،و ٍ
اإلسالـ

ممة ،والديانات السماوية ممة ،فأي ممة يقصد بيا ىنا ،إذ يذكر القرآف الكريـ في سور عديدة أف ىناؾ ممالً غير اإلسالـ،
ون ِبالمَّ ِه و ُهم ِب ِ
ون[يوسؼ ،]ٖٚ :ويقوؿ أيضاً :لَُن ْخ ِر َجَّن َك
اآلخَرِة ُه ْم َك ِافُر َ
كقوؿ اهلل سبحانو ... :إِِّني تََرْك ُت ِممَّ َة قَ ْوٍم الَّ ُي ْؤ ِم ُن َ
َ ْ
ظ َهُرواْ َعمَ ْي ُك ْم َيْر ُج ُموُك ْم
ود َّن ِفي ِممَِّت َنا[األعراؼ ،]ٛٛ :ويقوؿ سبحانو :إَِّن ُه ْم إِن َي ْ
يُ
آم ُنواْ َم َع َك ِمن قَْرَيِت َنا أ َْو لَتَ ُع ُ
ب َوالَِّذ َ
ش َع ْي ُ
ين َ
ود َوالَ َّ
ص َارى َحتَّى تَتَِّب َع ِممَّتَ ُه ْم[البقرة ،]ٕٔٓ :ويقوؿ:
ضى َعن َك ا ْل َي ُه ُ
أ َْو ُي ِع ُ
يدوُك ْم ِفي ِممَِّت ِه ْم[الكيؼ ،]ٕٓ :ويقوؿَ  :ولَ ْن تَْر َ
الن َ
اهيم إِالَّ من ِ
َّ ِ ِ ِ
س ُه [...البقرة ،]ٖٔٓ :والقاعدة أف المفظ إذا كاف محتمالً ألكثر مف معنى فإنو ال
َ و َمن َيْرَغ ُ
سف َه َن ْف َ
َ َ
ب َعن ِّممة إ ْبَر َ

يفيد اليقيف ،بؿ الظف ،والظني يحتاج إلى قرينة تنقمو إلى اليقيف ،وال قرينة في ىذا الحديث ،واذا اقترنت الكممة (بأؿ التعريؼ)
فإنيا تفيد االستغراؽ ،بمعنى أنيا تشمؿ كؿ ما يقع تحت مفيوميا.
وال فرؽ بيف أي فرد مف أفرادىا إال بمخصص أو مرجح ،وال مخصص وال مرّجح في ىذا الحديث ،وقد اختمؼ العمماء
في مفيوـ الممة ىنا عند بحثيـ في مسألة موت طفؿ صغير مف أطفاؿ المشركيف أيصمى عميو ،أو إف مات والداه وىما كافراف
ىؿ يحكـ بإسالمو؟ أما مف أثبت أف الفطرة ىي اإلسالـ واستدؿ بقوؿ ابف شياب الزىري" :يصمى عمى كؿ مولود متوفى مف

أجؿ أنو ولد عمى فطرة اإلسالـ"(ٔ ،)ٚفعند الرجوع إلى مصدر الرواية نجد أنيا كاآلتي" :قاؿ ابف شياب :يصمى عمى كؿ
(ٕ)ٚ
يدعي أبواه اإلسالـ ،أو أبوه خاصة واف كانت أمو عمى
مولود متوفى واف كاف لَ ِغيَّة  ،مف أجؿ أنو ولد عمى فطرة اإلسالـ ّ
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ri: ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? -????? ?????? Human Instinct and its Relation with Means of Knowledge and Consciousness: a comparativ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حممد نبين" العمزي

غير اإلسالـ"(ٖ.)ٚ

والذي يبدو واضحاً أف ِ
يوضح حكماً ألبناء المسمميف ال
مورد الرواية أعاله لـ يكمؿ نص ابف شياب ،فإف النص
ّ
لغيرىـ ،فجزء الرواية المحذوؼ مف نصو يشير إلى ذلؾ بقوؿ ابف شياب" :يدعي أبواه اإلسالـ أو أبوه خاصة" ،وبالتالي فإف

أف الفطرة ىي اإلسالـ ال تبدو واضحة ،بؿ كؿ ما في األمر أف الفطرة في صدر كالـ الزىري
ما استدؿ بو المؤلؼ عمى ّ
مضافة إلى اإلسالـ ،وليست ىي اإلسالـ ،أما ما ورد عف اإلماـ أحمد قولو" :مف مات أبواه وىما كافراف حكـ بإسالمو"(ٗ،)ٚ
ت نصوصاً تغاير ىذا النص منيا ما رواه أبو بكر الخالؿ قاؿ" :رأيت في
جعت إلى عقيدة اإلماـ في ىذه المسألة ْ
فوجد ُ
فقد ر ُ
كتاب لياروف المتممي قاؿ أبو عبد اهلل :إذا سأؿ الرجؿ عف أوالد المشركيف مع آبائيـ ،فإنو أصؿ كؿ خصومة وال يسأؿ عنو
إال رجؿ اهلل أعمـ بو .قاؿ-أحمد -ونحف نمر ىذه األحاديث عمى ما جاءت ونسكت وال نقوؿ شيئًا"(٘.)ٚ

أف الحسف بف ثواب حدثيـ قاؿ :سألت أبا عبد اهلل
ويقوؿ أيضاً فيما رواه الخالؿ" :أخبرني محمد والحسف بف جحدر ّ
عف أوالد المشركيف ،قمت :إف ابف أبي شيبة أبو بكر قاؿ :ىو عمى الفطرة حتى ييوده أبواه أو ينصرانو ،فمـ يعجبو شيئاً(،)ٚٙ

في ىذا القوؿ ،وقاؿ :كؿ مولود مف أطفاؿ المشركيف عمى الفطرة فولد عمى الفطرة التي خمؽ اهلل عمييا مف الشقاوة والسعادة

التي سبقت الكتاب"(.)ٚٚ

وىكذا فإف اإلماـ أحمد لـ يحدد في كؿ ما نسب إليو في الكتاب المشار إليو أف الفطرة ىي اإلسالـ ،بؿ نصو صريح

في أف الفطرة ىي الفطرة األولى دوف تحديد ،بؿ إف كثي اًر مف شراح سنة اإلماـ أحمد يذىبوف إلى أف معنى قولو " :كؿ

()ٚٛ
المحدثيف
مولود يولد عمى الفطرة" ،أي :عمى ما كتب لو مف شقاوة وسعادة  .وما أجمع عميو كثير مف العمماء والمفسريف و ّ

فيو آراء ليـ غير ممزمة لغيرىـ ،بؿ إف كثي اًر منيـ يورد رأييف أو أكثر في ىذه المسألة دوف أف يرجح أييما الصواب ،فمحمد
الطاىر بف عاشور يشير إلى أف ىناؾ أقواالً كثيرة "غير معزوة إلى معيف وال مستندة ألثر صحيح"( ،)ٜٚوأخي اًر ،فإف معنى

الفطرة في القرآف الكريـ ال يسعؼ أف يكوف المقصود بو اإلسالـ فالمعاني الواردة فييا ال تخمو مف واحدة مف اآلتية:
السماو ِ
ِِ
ين
ض َحِنيفاً َو َما أََناْ ِم َن ا ْل ُم ْ
ات َواأل َْر َ
َّه ُ
ش ِرِك َ
 الفطرة :الخمؽ ،ومنو قولو تعالى :إِِّني َوج ْ
ت َو ْج ِه َي لمَّذي فَطََر َّ َ َ
ون[يس ،]ٕٕ :وقولو تعالى :أ َْو َخ ْمقاً ِّم َّما
َع ُب ُد الَِّذي فَطَ َرِني َوِالَ ْي ِه تُْر َج ُع َ
[األنعاـ ،]ٜٚ :وقولو تعالىَ  :و َما لِ َي الَ أ ْ
ِ
ص ُد ِ
ط َرُك ْم أ ََّو َل َمَّرٍة[اإلسراء.]٘ٔ :
يد َنا قُ ِل الَِّذي فَ َ
ون َمن ُي ِع ُ
س َيقُولُ َ
ورُك ْم فَ َ
َي ْك ُب ُر في ُ
صَر َه ْل تََرى ِمن فُطُ ٍ
اء ُمنفَ ِطٌر
ور[الممؾ ،]ٖ :وقولو تعالىَّ  :
الس َم ُ
 والفطور :االختالؿ ،ومنو قولو تعالى :فَ ْار ِج ِع ا ْل َب َ
ِب ِه[المزمؿ.]ٔٛ :




طَر ْت[االنفطار ،]ٔ :ومنو الفطرة :إيجاد الشيء
واالنفطار :االنشقاؽ والتصدع ،ومنو قولو تعالى :إِ َذا َّ
اء انفَ َ
الس َم ُ
طَر َت المَّ ِه الَِّتي فَطََر َّ
عمَ ْي َها[الروـ.]ٖٓ :
وابداعو عمى ىيئتو مترشحة لفعؿ مف األفعاؿ ،ومنو قولو تعالىِ  :ف ْ
اس َ
الن َ
اء ُمنفَ ِطٌر ِب ِه [...المزمؿ ،]ٔٛ :أي :السماء مثقمة بو.
المنفطر :المثقؿ ،ومنو قولو تعالىَّ  :
الس َم ُ
ات َيتَفَطَّْر َن ِمن فَ ْوِق ِه َّن[الشورى ،]٘ :ويدؿ عمى ذلؾ قوؿ ابف عباس
اد َّ
والفطرة :االبتداء .ومنو قولو تعالى :تَ َك ُ
الس َم َاو ُ
رضي اهلل عنيما" :-كنت ال أدري ما فاطر السماوات واألرض-أي لعدـ جرياف ىذا المفظ بينيـ في زمانو حتى أتانيأعرابياف يختصماف في بئر ،فقاؿ أحدىما :أنا فطرتيا- ،أي :أنا ابتدأتيا"(ٓ.)ٛ

ىذه مجمؿ معاني "فطر ومشتقاتيا" في القرآف الكريـ ،وال توجد لفظة تعطي معنى اإلسالـ ،ولو كانت الفطرة اإلسالـ
طَرِني ،أي خمقني مسمماً ،ولـ نجد ذلؾ عند المفسريف وال عند المحدثيف كذلؾ
لقاؿ المفسروف في قولو تعالى :إِالَّ الَِّذي فَ َ
وال حتى ذىب إلى ذلؾ القائموف بأف الفطرة ىي اإلسالـ.
اجملمة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (1431 ،)1ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 457
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الفطزة وعالقتها بأدوات املعزفة واإلدراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلامتة:

في نياية ىذا البحث الموجز ،توصمت إلى ما يأتي:

ٔ)

اختمؼ عمماء المسمميف مف مفسريف ،ومحدثيف ،ومتكمميف ،في معنى الفطرة في حديث الرسوؿ " :ما مف مولود إال

ٕ)

ويولد عمى الفطرة" ،وكاف أكثر االختالؼ حوؿ إسالمية الفطرة أو أنيا ىيئة في النفس قابمة لما ُيمقى فييا.
أف القائميف بأف الفطرة ىي اإلسالـ كانت أدلتيـ قائمة عمى أقواؿ مف سبقوىـ مف التابعيف وعمماء القروف األولى
يبدو ّ

 ،...ولـ يكف واضحاً اعتمادىـ عمى تحميؿ نص الرسوؿ  وربط ىذا الحديث باألحاديث األخرى التي وردت
فييا كممة الفطرة  ،...كما أنيـ لـ يربطوا ىذا الحديث باآليات القرآنية المتحدثة عف الفطرة.

ٖ)

وقد اضطرب كثير مف العمماء في معنى الفطرة ،فيذكروف الفطرة بمعنى اإلسالـ تارة ،وبمعاف أخرى تارة أخرى.

ٗ)

لـ تكف أدلة القائميف بأف الفطرة ىي اإلسالـ قوية وال مقنعة ،بخالؼ أدلة القائميف بمعنى آخر.

٘)

تبيف لمباحث أف المعنى المقبوؿ عقالً ونقالً ىو أف الفطرة ىي الييئة القابمة لما ُيمقى فييا ،وأنيا ليست عمماً وال طريقاً
ّ
لمعمـ ،وليس ليا عالقة بالمعرفة ،كما أنيا ليست مرتبطة بالعقؿ وال بالحواس.

)ٙ

لـ يجد الباحث في اآليات القرآنية أو تفاسيرىا ما يعيف عمى أخذ معنى الفطرة عمى أنيا اإلسالـ ،حيث اعتمد المفسروف

شراح األحاديث ،فاجتيد شارحوىا كؿ حسب عممو ومعرفتو
عمى ما ورد مف أحاديث في الفطرة واختمفوا فييا كاختالؼ ّ
توزعت اآلراء عمى معانييا المغوية واالصطالحية جميعيا إال ما
الدقيقة ،فمـ أجد إجماعاً منيـ عمى معنى واحد ،وانما ّ
أجمع عميو السمؼ مف معنى اإلسالـ ،أو الديف ،أو الممة.

)ٚ

وقد تابع الباحث ما تكمـ بو عمماء العقائد عف أدلة وجود اهلل ووحدانيتو فوجد االختالؼ نفسو بينيـ ،فالسمؼ يجعموف
(ٔ)ٛ

الدليؿ األوؿ عمى وجود اهلل ووحدانيتو ىو دليؿ الفطرة

 ،وغيرىـ ال يعتمدونو مطمقاً ،بؿ يعتمدوف العقؿ وذلؾ ىو نفسو

الخالؼ في فيـ معنى الفطرة وموقعيا مف النفس اإلنسانية الذي جرى بيف القدامى مف العمماء.

اهلوامش:
(ٔ) انظر :أمثمة عمى ذلؾ :الجوىري ،إسماعيؿ بف حماد (ت ٖٖٜىػػ) ،الصحاح ،تااج المغاة وصاحاح العربياة ،بيػروت ،دار العمػـ

لمماليػػيف ،طٜٜٗٔٓ ،ـ ،جٖ ،صٖ٘ٗ .والطالقػػاني ،أبػػو القاسػػـ إسػػماعيؿ بػػف عبػػاد بػػف العبػػاس ،المحػػيط فػػي المغػػة ،بيػػروت،

عػالـ الكتػػب ،تحقيػػؽ :محمػػد حسػػف آؿ ياسػيف ،طٜٜٔٔٗ ،ـ ،ج ،ٜصٖ .ٔٙوالفيػػومي ،أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػي ،المصااباح
المنياار فااي غريااب الشاارح الكبياار ،بيػػروت ،المكتبػػة العمميػػة ،جٕ ،ص .ٗٚٙوالزبيػػدي ،محمػػد بػػف محمػد بػػف عبػػد الػػرزاؽ ،تاااج
العروس من جواهر القااموس ،دار اليدايػة ،تحقيػؽ :مجموعػة مػف المحققػيف ،جٖٔ ،صٕٖ٘ .واألزىػري ،أبػو منصػور محمػد

ابف أحمد ،تهذيب المغة ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيؽ :محمػد عػوض ،طٕٔٓٓٔ ،ـ ،جٖٔ ،صٖٕٕٕ .وغيرىػا
مف معجمات المغة العربية.

(ٕ) األصفياني ،أبو القاسـ الحسيف بف محمد (ت ٕٓ٘ىػ) ،المفردات في غريب القرآن ،بيروت ،دار المعرفة ،تحقيػؽ :محمػد سػيد
كيالني ،صٕ.ٖٛ

(ٖ) الزمخشري ،محمود بف عمر (ت ٖ٘ٛىػ) ،الفائق في غريب الحديث ،بيروت ،دار المعرفة ،تحقيؽ :عمي محمػد البجػاوي ،ومحمػد أبػو
الفضؿ إبراىيـ ،طٕ ،جٖ ،ص.ٕٔٚ

(ٗ) النووي ،أبو زكريا يحيى بف شرؼ (ت ٙٚٙىػ) ،صحيح مسمم بشرح النووي ،بيروت ،نشر مؤسسة مناىؿ العرفاف ،ج ،ٔٙص.ٕٓٛ
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ri: ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? -????? ?????? Human Instinct and its Relation with Means of Knowledge and Consciousness: a comparativ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حممد نبين" العمزي
(٘) انظر :الطبري ،محمد بف جرير بف يزيد ،جاامع البياان فاي تأويال القارآن ،مؤسسػة الرسػالة ،تحقيػؽ :أحمػد محمػد شػاكر ،طٔ،
ٕٓٓٓـ ،جٖ ،صٕٔٓ-ٜٔٔ؛ ج ،ٜصٕٕٕ-ٕٕٓ-ٕٔٙ؛ جٖٔ ،صٕٖٜ؛ جٕٓ ،ص.ٜٛ-ٜٚ

( )ٙابف حجر ،أحمد بف عمػي العسػقالني ،فاتح البااري بشارح صاحيح اإلماام البخااري ،نشػر وتوزيػع رئاسػة إدارات البحػوث العمميػة
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،تحقيؽ :عبد العزيز بف باز ،المجمد الثامف ،صٕٔ٘.

( )ٚابف كثير ،أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر(ٗٚٚىػ) ،تفسير القرآن العظيم ،دار إحياء الكتب العربية ،جٖ ،صٕٖٗ.

( )ٛالبخػػاري ،أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ ،صااحيح البخاااري ،مكػػة المكرمػػة :مكتبػػة النيضػػة الحديثػػة ،تقػػديـ وتحقيػػؽ :تعميػػؽ
محمػػود الن ػواوي وآخػػروف ،ج ،ٙص٘ ،ٜوانظػػر :صااحيح مساامم ،بيػػروت ،دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي ،تحقيػػؽ :محمػػد ف ػؤاد عبػػد

الباقي ،جٗ ،ص .ٕٓٗٚمع اختالؼ يسػير فػي الػنص .وانظػر :ابػف تيميػة ،أبػو العبػاس تقػي الػديف أحمػد بػف عبػد الحمػيـ ،درء

تعاااارض العقااال والنقااال ،تحقيػػؽ :السػػعودية :نشػػر جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعود اإلسػػالمية ،محمػػد رشػػاد سػػالـ ،ج ،ٛطٔ،

ٜٔٔٛـ ،صٔ.ٖٚ

( )ٜابف حسف ،عثماف بف عمي ،منهج االستدالل عمى مسائل االعتقااد عناد أهال السانة والجماعاة ،الريػاض ،مكتبػة الرشػد ،طٔ،
ٕٜٜٔـ ،جٔ ،ص.ٜٜٔ

(ٓٔ) ابف رجب الحنبمي ،أبو الفرج عبد الرحمف بف أحمد ،جاامع العماوم والحكام ،بيػروت ،دار المعرفػة لمطباعػة والنشػر ،صٖٕٔ.
وانظر :بنفس المعنى :مال عمػي القػاري ،أبػو عبػد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل ،مرقااة المفااتيح شارح مشاكاة المصاابيح ،بيػروت،

دار الفكر ،طٔ ،ٕٕٓٓ/صٖ.ٔٙ

(ٔٔ) الشعراوي ،محمد متولي ،خواطر الشعراوي ،ج٘ ،صٓ٘ .ٕٙوج ،ٔٛص.ٔٔٗٔٛ

(ٕٔ) ابف عاشور ،التحرير والتنوير ،بيروت ،مؤسسة التاريخ العربي ،طٕٔٓٓٓ ،ـ ،جٔٔ ،ص.ٔٗٙ

(ٖٔ) ابف منظور ،محمد بف مكػرـ ،لساان العارب ،بيػروت ،دار صػادر ، ،طٔ ،ج ،ٜص .ٕٖٙوانظػر :الزبيػدي ،محمػد بػف محمػد
ابػػف عبػػد الػػرزاؽ ،تاااج العااروس ماان جااواهر القاااموس ،مرجػػع سػػابؽ ،جٕٗ ،صٖٖٔ .وانظػػر :الفيروزآبػػادي ،محمػػد بػػف

يعقػػوب ،القاااموس المحاايط ،مصػػر :المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرى ،جٖ ،صٖ .ٔٚوابػػف سػػيده ،أبػػو الحسػػف عمػػى بػػف إسػػماعيؿ،
المخصص ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيؽ :خميؿ إبراىيـ ،طٜٜٔٔٙ ،ـ ،جٔ ،ص.ٕ٘ٚ

(ٗٔ) الفيومي ،أحمد بف محمد بف عمي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابؽ ،جٕ ،صٗٓٗ.

(٘ٔ) انظػػر :المنػػاوي ،محمػػد عبػػد الػػرؤوؼ ،التوقيااف عمااى مهمااات التعاااريف ،بيػػروت ،دار الفكػػر المعاصػػر ،تحقيػػؽ :محمػػد رض ػواف
الداية ،طٔٔٗٔٓ ،ىػ ،صٔٔ٘.

( )ٔٙابف فارس ،أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،معجم مقاييس المغة ،بيروت ،منشورات دار الكتب العممية ،وضع حواشػيو
إبراىيـ شمس الديف ،طٜٜٜٔٔ ،ـ ،جٕ ،ص.ٕٗٙ

( )ٔٚالراغب األصفياني ،المفردات في غريب القرآن ،مرجع سابؽ ،صٖٖٔ.

( )ٔٛالجرجػػاني ،السػػيد الش ػريؼ عمػػى بػػف محمػػد بػػف عمػػي ،التعريفااات ،بيػػروت ،عػػالـ الكتػػب ،تحقيػػؽ :عبػػد الػػرحمف عمي ػرة ،طٔ،
ٜٔٚٛـ ،ص٘.ٕٚ

( )ٜٔعمارة ،محمد ،إسالمية المعرفة ،القاىرة ،دار الشرؽ األوسط لمنشر ،صٕٔ.

(ٕٓ) صميبا ،جميؿ ،المعجم الفمسفي ،بيروت ،دار الكتاب المبناني ،طٜٖٔٔٚ ،ـ ،جٕ ،صٕ.ٖٜ

(ٕٔ) مجمع المغة العربية ،مصر ،المعجم الفمسفي ،الييئة العامة لشؤوف المطابع األميريةٜٜٔٚ ،ـ ،ص.ٔٛٙ

(ٕٕ) ابػػف عػػادؿ ،أبػػو حفػػص عمػػر بػػف عمػػي بػػف عػػادؿ ،المباااب فااي عمااوم الكتاااب ،بيػػروت ،دار الكتػػب العمميػػة ،تحقيػػؽ :عػػادؿ أحمػػد عبػػد
الموجود وعمي محمد معوضٜٜٔٛ ،ـ ،جٕٔ ،ص .ٕٔٚوانظر :السمرقندي ،أبو الميث نصػر بػف محمػد بػف إبػراىيـ ،بحار العماوم،

بيروت ،دار الفكر ،تحقيؽ :محمود مطرجي ،جٕ ،صٗ ،ٕٛويبدو أف كثي اًر مف كتب التفاسير تميؿ إلى ىذا القوؿ.
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الفطزة وعالقتها بأدوات املعزفة واإلدراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖٕ) ابف تيمية ،أبو العباس تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ ،درء تعارض العقل والنقل ،مرجع سابؽ ،ج ،ٛصٖ.ٖٛ

(ٕٗ) انظر :ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر أيوب ،أحكام أهل الذمة ،بيروت ،رمادي لمنشر ،الػدماـ :دار ابػف حػزـ -الػدماـ ،تحقيػؽ:
يوسؼ أحمد البكري وشاكر توفيؽ ،العاروري ،طٜٜٔٔٚ ،ـ ،جٕ ،صٕٓٓٔ.

(ٕ٘) السعدي ،عبد الرحمف بف ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،دار ابف حزـ ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف معال
المويحؽ ،طٕٖٔٓٓ ،ـ ،صٗ.ٙ

( )ٕٙقطب ،سيد ،في ظالل القرآن ،بيروت ،دار الشروؽ ،الطبعة الشرعية الحادية عشرة ،ٜٔٛ٘ ،مجمدٗ ،جٗٔ ،ص.ٕٔٛٙ
( )ٕٚالبيضاوي ،ناصر الديف ،عبد اهلل بف عمر ،تفسير البيضاوي ،بيروت ،دار الفكر ،جٗ ،صٖٖ٘.

( )ٕٛالقرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بف أحمد األنصاري ،الجامع ألحكام القرآن ،مؤسسة مناىؿ العرفاف ،المجمد السابع ،جٗٔ ،صٖٔ.
( )ٕٜابف عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابؽ ،جٕٔ ،ص.ٔٛٚ

(ٖٓ) ابػػف عجيبػػة ،أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الميػػدي ،البحااار المدياااد ،بيػػروت ،دار الكتػػب العمميػػة ،طٕ ،سػػنةٕٕٓٓـ ،جٗ ،ص.ٙٙ
وانظر :مثمو :ابف عادؿ ،المباب في عموم الكتاب ،مرجع سابؽ ،جٔ ،صٕٖٗ.

(ٖٔ) النسفي ،أبو البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمود ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،بيروت ،دار الكمـ الطيب ،تحقيؽ :يوسؼ
عمي بديوي ،طٜٜٔٔٛ ،ـ ،مجمدٖ ،جٕٔ ،صٓٓ.ٚ

(ٕٖ) ابػػف بطػػاؿ ،أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ ،شاارح صااحيح البخاااري ،الريػػاض ،مكتبػػة الرشػػد ،تحقيػػؽ :أبػػي تمػػيـ باسػػـ بػػف
إبػراىيـ ،طٕٕٖٓٓ ،ـ ،جٖ ،صٔ ،ٖٚوانظػػر :المنػاوي عبػػد الػػرؤوؼ ،محمػػد ،فاايض القاادير شاارح الجااامع الصااغير ،بيػػروت ،دار

المعرفة ،طٕٜٕٔٚ ،ـ ،ج٘ ،صٖٗ .وانظر :ابف تيمية ،درء تعارض العقل والنقل ،مرجع سػابؽ ،ج ،ٛصٕٗٗ ،وابػف كثيػر ،أبػو
الفداء إسماعيؿ بف كثير ،تفسير القرآن العظيم ،القاىرة ،دار إحياء الكتب العربية ،جٖ ،صٕٖٗ.

(ٖٖ) الغرسي ،محمد صالح بف أحمد ،تحقيؽ :مسائؿ ميمات مف عمـ التوحيد والصفات ،عماف ،دار الفتح لمدراسات والنشر ،طٔ،
ٕٓٔٙـ ،ص٘.ٙ

(ٖٗ) انظر :الجامع ألحكام القرآن ،مرجع سابؽ ،جٗٔ ،صٖٔ.

(ٖ٘) مسمـ ،أبو الحسيف مسمـ بف الحجػاج ،صحيح مسمم بشرح الناووي ،مرجػع سػابؽ ،المجمػد السػادس ،ج ،ٔٙصٕٓٔ ،حػديث
رقـ .ٕٙ٘ٛ

( )ٖٙالرافعي ،مصطفى صادؽ ،تاريخ آداب العرب ،القاىرة ،مطبعة االستقامة ،طٖٜٖٔ٘ ،ـ ،جٕ ،صٖ.ٛ

( )ٖٚمسمـ ،أبو الحسف مسمـ بف الحجاج ،صحيح مسمم بشرح النووي ،مرجع سػابؽ ،المجمػد السػادس ،بػاب الصػفات التػي يعػرؼ
بيا في الدنيا أىؿ الجنة وأىؿ النار ،ج ،ٔٚص.ٜٔٚ

مر سابقاً.
( )ٖٛصحيح البخاريّ ،
( )ٖٜانظػػر :القاضػػي عيػػاض ،أبػػو الفضػػؿ عيػػاض بػػف موسػػى بػػف عمػػرو ،إكمااال شاارح صااحيح مساامم ،مصػػر :دار الوفػػا لمطباعػػة
والنشر والتوزيع ،تحقيؽ :يحيى إسماعيؿ ،طٜٜٔٔٛ ،ـ ،جٔ ،صٔ.٘-

(ٓٗ) ابػػف عبػػد البػػر ،أبػػو عمػػر يوسػػؼ بػػف عبػػد اهلل ،التمهيااد لمااا فااي الموطااأ ماان األسااانيد ،المغػػرب ،نشػػر و ازرة عمػػوـ األوقػػاؼ والشػػؤوف
اإلسالمية ،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العموي ومحمد عبد الكبير البكرئٖٛٚ ،ىػ ،ج ،ٔٛصٓ.ٚ

(ٔٗ) يشػير عثمػػاف بػػف عمػػي بػػف حسػػف إلػػى أف المػػذاىب فػػي مسػػألة الفطػرة سػػتة مػػذاىب .انظػػر :ماانهج االسااتدالل عمااى مسااائل االعتقاااد،
مرجع سابؽ.ٕٓ٘ ،

(ٕٗ) سبؽ ذكره وتوثيقو.

(ٖٗ) ابف حزـ ،عمي بف أحمد ،اإلحكام في أصول األحكام ،القاىرة ،دار الحديث ،طٔٔٗٗٓٗ ،ىػ ،ج٘ ،صٖٓٔ.
مر سابقاً.
(ٗٗ) ّ
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ri: ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? -????? ?????? Human Instinct and its Relation with Means of Knowledge and Consciousness: a comparativ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "حممد نبين" العمزي
(٘ٗ) منهج االستدالل عمى مسائل االعتقاد ،مرجع سابؽ ،ص.ٜٜٔ

( )ٗٙانظر :الزبيدي ،تاج العروس ،مرجع سابؽ ،جٖٕ ،صٕ ،ٕٔٚواألزىري ،أبو منصور محمد بف أحمد ،تهذيب المغة ،مرجع
سابؽ ،ج٘ ،صٕ .ٚوابف منظور ،لسان العرب ،مرجع سابؽ ،ج ،ٜص .٘ٙوغيرىا مف معجمات المغة العربية.

( )ٗٚانظػر :مثػاالً لػذلؾ :ابػف منظػور ،لساان العارب ،مرجػػع سػابؽ ،ج ،ٜص .٘ٙوالكفػوي ،أبػو البقػاء أيػوب بػف موسػى ،الكميااات،
بيروت ،مؤسسة الرسالة ،تحقيؽ :عدناف درويش ومحمد المصري ،طٜٜٕٔٔ ،ـ ،ص.ٖٜ٘

( )ٗٛالزمخشري ،جار اهلل محمود بف عمػر ،الفائق فاي غرياب الحاديث ،مرجػع سػابؽ ،المجمػد الثالػث ،ص .ٕٔٚوابػف األثيػر ،مجػد الػديف
أبو السعادات المبارؾ بف محمد ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،المكتبة اإلسالمية ،تحقيؽ :طاىر أحمػد الػزاوي ومحمػود ومحمػد

الطناحي ،جٔ ،ص٘٘ٗ.

( )ٜٗالمرجع السابق ،ص٘ٔٗ.

(ٓ٘) ابف حنبؿ ،أبو عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني ،مسند اإلمام أحمد ،مؤسسة الرسالة ،تحقيؽ :شعيب األرنؤوط وآخريف ،طٕ،
ٜٜٜٔـ ،جٗ ،ص .ٔٚوص ػػححو األلب ػػاني ،انظ ػػر :األلب ػػاني ،ناص ػػر ال ػػديف ،أب ػػو عب ػػد ال ػػرحمف محم ػػد ب ػػف الح ػػاج ن ػػور ،السمس ػػمة
الصحيحة ،الرياض ،مكتبة المعارؼ ،جٕ ،صٔٗ٘.

(ٔ٘) الطبراني ،أبو القاسـ سميماف بف أحمد بف أيوب ،المعجم الكبير ،مرجع سابؽ ،ج ،ٛصٕٕٕ.

(ٕ٘) الزمخشري ،محمود بف عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيال ،مصػر ،تصػحيح مصػطفى حسػيف أحمػد ،المكتبػة التجاريػة الكبػرى،
طٕٜٖٔ٘ ،ـ ،ص.ٖٚٚ

(ٖ٘) ال ارغػػب األصػػفياني ،أبػػو القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػود ،المفااردات فااي غريااب الق ارآن ،المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرى ،بيػػروت ،دار المعرفػػة،
تحقيؽ :محمد باسؿ عيوف السود ،صٗ.ٕٚ

(ٗ٘) الغزالي ،أبو حامد محمد بف محمد ،إحياء عموم الدين ،بيروت ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،جٖ ،صٗٔ.
(٘٘) المرجع السابؽ ،جٖ ،ص.ٕٚ

( )٘ٙالقاسمي ،محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد ،محاسن التأويل ،بيروت ،دار الكتب العمميػة ،تحقيػؽ :محمػد باسػؿ عيػوف السػود ،طٔ،
ٔٗٔٛىػ ،ج ،ٛصٗٔ.

( )٘ٚالسعدي ،عبد الرحمف ،تيسير الكريم المنان ،مرجع سابؽ ،صٔٔ.ٙ

( )٘ٛابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ،كتاب الرد عمى المنطقيين ،بيروت ،دار المعرفة لمطباعة والنشر ،تصدير سميماف الندوي ،صٖٕٖ.

( )ٜ٘انظػر :الزنيػدي ،عبػد الػرحمف بػف زيػد ،مصاادر المعرفاة فاي الفكار الاديني والفمسافي -دراساة نقدياة فاي ضاوء اإلساالم ،-الريػاض،

المؤيد ،طٜٜٕٔٔ ،ـ ،صٗ.ٜ
مكتبة ّ
(ٓ )ٙانظػػر :ابػػف عػػادؿ ،المبػػاب فػػي عمػػوـ الكتػػاب ،مرجػػع سػػابؽ ،ج٘ٔ ،ص .ٗٓٛوانظػػر :البغػػوي ،أبػػو محمػػد الحسػػيف بػػف مسػػعود ،معػػالـ
التنزيؿ ،دار طيبة لمنشر والتوزيع ،تحقيؽ :محمد عبد اهلل النمر وغيره ،طٜٜٗٔٚ ،ـ ،ج ،ٙص ،ٕٜٙوغيرىما مف كتب التفسير.

(ٔ )ٙالزنيدي ،عبد الرحمف بف زيد ،مصادر المعرفة في الفكر الديني والفمسفي -دراسة نقدية في ضوء اإلسالم ،-مرجع سابؽ ،صٗ.ٜ
(ٕ )ٙكرـ ،يوسؼ ،تاريخ الفمسفة اليونانية ،القاىرة ،لجنة التأليؼ والترجمة والنشر ،طٜ٘ٔٚٓ ،ـ ،صٗ.ٚ

(ٖ )ٙالنيسابوري ،نظاـ الديف حسف بف محمد ،غرائب القارآن ورغائاب الفرقاان ،بيػروت ،دار الكتػب العمميػة ،تحقيػؽ :الشػيخ زكريػا عميػراف،
طٜٜٔٔٙ ،ـ ،ج ،ٙص٘.ٗٛ

(ٗ )ٙالفيومي ،أحمد بف محمد بف عمي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،مرجع سابؽ ،جٔ ،ص.ٖٔٙ
(٘ )ٙمصادر المعرفة في الفكر الديني والفمسفي ،مرجع سابؽ ،ص.ٖٜٗ-ٖٗٛ

( )ٙٙالبخػػاري ،أبػػو عبػػد اهلل بػػف إسػػماعيؿ ،صااحيح البخاااري ،مرجػػع سػػابؽ ،جٗ ،كتػػاب أحاديػػث األنبيػػاء ،بػػاب "واذكػػر فػػي الكتػػاب
مريـ" .وانظر :مسمـ بف الحجاج ،صحيح مسمم بشرح النووي ،مرجع سابؽ ،مجمد ٔ ،جٕ ،حديث رقـ .ٔٙٛ
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الفطزة وعالقتها بأدوات املعزفة واإلدراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٙٚانظػػر :البخػػاري ،الصااحيح ،مرجػػع سػػابؽ ،كتػػاب المبػػاس بػػاب قػػص الشػػارب .وانظػػر :عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر :ابػػف حبػػاف،
عػػالء الػػديف عمػػي بػػف بمبػػاف ،اإلحسااان فااي تقريااب صااحيح اباان حبااان ،بيػػروت ،مؤسسػػة الرسػػالة ،تحقيػػؽ :شػػعيب األرنػػؤوط،

مجمدٕٔ ،جٔ ،صٖ ،ٕٜوصححو شعيب األرنؤوط.

( )ٙٛالطبراني ،سميماف بف أحمػد بػف أيػوب ،المعجام الكبيار ،الموصػؿ :مكتبػة العمػوـ والحكػـ ،تحقيػؽ :حمػدي عبػد المجيػد السػمفي،

طٕ ،ٜٖٔٛ ،جٔ ،صٖ ،ٕٛوانظر :عمى سبيؿ المثاؿ :أبو يعمى ،أحمد بف عمي بف المثنػى مسند أباي يعماى تحقيػؽ :حسػيف

سميـ أسد ،دمشؽ :دار المأموف لمتراث ،طٔ ،ٜٔٛٗ -جٕ ،صٕٓٗ وصححو المحقؽ وقاؿ رجالو ثقات.
( )ٜٙابف حنبؿ ،أبو عبد اهلل أحمد بف حنبؿ ،مسند اإلمام أحمد ،مرجع سابؽ ،جٖٕ ،صٖٔٔ.

(ٓ )ٚصحيح مسمم بشرح النووي ،مرجع سابؽ ،مجمد  ،ٔٙباب كؿ مولود يولد عمى الفطرة حديث رقـ  ،ٕٙ٘ٛوقد أشار البييقػي

إلى أف راوي الحديث -األعمش -كػاف يػروي الحػديث عمػى المعنػى عنػده ال عمػى المفػظ المػروي .انظػر :البييقػي ،أبػو بكػر أحمػد بػف
الحسيف ،القضاء والقدر ،الرياض ،مكتبة العبيكاف ،تحقيؽ :محمد بف عبد اهلل آؿ عامر ،طٕٔٓٓٓ ،ـ ،صٕٖٗ.

(ٔ )ٚانظر :عثماف بف عمي بف حسف ،منهج االستدالل عمى مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة ،مرجع سابؽ ،صٕٕٓ.
(ٕ )ٚأي ابف زنا.

(ٖ )ٚابف حجر ،أحمد بف عمي بف محمد العسقالني ،فتح الباري ،دار الفكر ،مصور عف الطبعة السمفية ،تحقيؽ :عبػد العزيػز بػف بػاز
ومحب الديف الخطيب ،جٕ ،ص.ٕٜٔ

(ٗ )ٚمنهج االستدالل عمى مسائل االعتقاد عند أهل السنة والجماعة ،مرجع سابؽ ،صٕٕٓ.
(٘ )ٚالخالؿ ،أبو بكر أحمد بف محمػد ،أحكام أهل الممل من الجامع لمسائل اإلمام أحمد بان حنبال ،بيػروت ،دار الكتػب العمميػة ،تحقيػؽ:
سيد كسروي حسف ،طٜٜٔٔٗ ،ـ ،صٗٔ.

( )ٚٙىكذا وردت.

( )ٚٚالمرجع السابق ،ص٘ٔ.

( )ٚٛانظر :المرجع السابق ،صٗ.ٔٛ-
( )ٜٚابف عاشور ،محمد الطاىر بف محمد الطاىر ،التحرير والتنوير ،مرجع سابؽٕٓٓٓ ،ـ ،جٖٓ ،صٖٔٔ .وانظر :ابف دقيػؽ
العيػػد ،تقػػي الػػديف ،أحكااام األحكااام شاارح عماادة األحكااام القػػاىرة ،مكتبػػة السػػنة ،تحقيػػؽ :أحمػػد محمػػد شػػاكر ،طٜٜٔٔٗ ،ـ،

جٔ ،صٕ٘ٔ.

(ٓ )ٛمحمد الطاىر بف عاشور ،التحرير والتنوير ،مرجع سابؽ ،جٕٕ ،ص.ٔٓٛ

(ٔ )ٛانظ ػػر :مث ػػاالً ل ػػذلؾ :األشػ ػقر ،عم ػػر س ػػميماف ،العقيااادة فاااي اه ،األردف :دار النف ػػائس لمنش ػػر التوزي ػػع ،طٜٜٔٔ ،ٜـ ،ص٘.ٕٙ

وممكػػاوي ،محمػػد وآخػػروف ،األردف :عقيػػدتنا اإلسػػالمية ،األكػػاديميوف لمنشػػر والتوزيػػع ،طٕٔٓٓٗ ،ـ ،صٓ .ٚوالخطيػػب ،محمػػد

أحمد ػػ ،األردف :أصااول العقياادة اإلساااالمية ومااذاهبها ،دار المسػػيرة ،طٕٔٓٔٔ ،ـ ،صٗ .ٜوانظػػر :القنػػوجي ،محمػػد صػػديؽ
حسف خاف ،قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر ،بيروت ،عالـ الكتب ،تحقيؽ :عاصػـ بػف عبػد اهلل القريػوتي ،طٜٔٔٛٗ ،ـ،

ص٘ٗ .والعقػػؿ ،ناصػػر عبػػد الكػريـ ،مباحااث فااي العقياادة ،دار الػػوطف لمنشػػر ،طٕٔٔٗٔ ،ىػػ ،جٔ ،صٖٔ .والصػػالبي ،عمػػي

محمػػد ،اإليمااان بالقاادر ،بيػػروت ،دار المعرفػػة ،طٕٔٓٔٓ ،ـ ،ص .ٕٔٙوالنعمػػة ،إب ػراىيـ ،إيماننااا الحااق بااين النظاار والاادليل،

مكتبة الموصؿ ،طٜٖٔٔٛ ،ـ .وغير ذلؾ مف الكتب والمؤلفات الحديثة.
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